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かたちで成立したのかを見事に描き出している [ 正木 1995]。そして植民地支配のイコノグラ
フィーにほかならないこの異国情緒的国際恋愛譚 1) ―「ポカポンタス」の逸話を嚆矢とするも
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にジェンダー化の作用があることをいちはやく指摘し、「嘉間良心中」をその文脈で読み解こ
























娼婦の環境の描写には、沖縄の一時期の歴史の一齣が描き取られている」と評し [ 島尾 1984 
: 187]、同選考委員の大城立裕は「テーマの上では新しい発見がなく、通俗読み物すれすれの
作品だが、不思議に最後までは迫力をもって読ませる」と述べ [ 大城 1984: 187-188]、岡本恵
徳は「その点では大城立裕の指摘のように『通俗すれすれ』と評されるところが見える」と




においても踏襲している [ 谷口 2003: 208]。島尾と岡本はっきり言葉にしてはいないが、物語
が「性」に焦点化されていて、ポルノグラフィックに過ぎる面（「通俗」）が問題になっている
点は、三人目の選考員であった牧港篤三の「セックス場面が具体的で描写が露骨という、私に








































2004; Custalow and Daniel 2007]。実際、ポカホンタスがジョン・スミスの助命嘆願を行った
というのは、ポカホンタスの死後、ジョン・スミスの手記（New England Trials ,1622; The 
Generall Historie ,1624）に述べられたものにすぎず、当の救命譚自体がポウハタン族からジョ










































































































　新城郁夫は、豊川善一が『琉大文学』第 11 号（1956 年）に発表した「サーチライト」とい
う特異な小説を論じるなかで、ポストコロニアル理論において重要な展開を行ったホミ・バー
バの擬態論 [Bhabha 1994: 121-131] と、クイアー理論に新地平をもたらしたジュディス・バト


































































るわけではないが）野村浩也の議論がある [ 野村 2005]。また、戦後沖縄の状況をポストコロニアルと
いう観点から再考するものとしては、筆者が新川明に行ったインタビューで重要な論点が提示されてい
る [ 新川 2006: 55-75]。
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Anticolonial Fantasy: Yoshida Sueko＇s 
“Double suicide at Kamaara” and Okinawan Literature
LEE Hyoduk
Yoshida Sueko＇s “Double suicide at Kamaara” (Kamaara shinju, 1984) is a short story that 
describes an unusual love affair between an U.S. young solder and an Okinawan old prostitute 
after the Vietnam War. This novel, the Shin Okinawa Bungaku Prizewinner in 1984, has been 
praised as a work of occupation literature written by Okinawan women. This offers harrowing 
account of a prostitute who has spent much for her life serving the American forces in Okinawa 
and underscores how the sheer length of America＇s occupation of Okinawa continues to shape 
individual lives, especially women＇s. Such evaluation is, however, a narrow view from the situated 
perspective on Okinawa. The essentials of this novel innovation are to show a resistance under 
colonial rule by means of singular narrative strategies and to relate long-repressed diasporic 
experiences of women from Okinawa＇s remote islands. The former is to deconstruct a colonial 
phantasm that colonizers invented to rationalize the exploitation and violence, as symbolized 
by Pocahontas story concerning the English settlement in North America. The work reverses 
and subverts dramatically the gender relations of colonialism in the story. The latter is to 
recount untold history of female sex workers around U.S. military bases in Okinawa. The 
Battle of Okinawa and the subsequent occupation bringing destruction of traditional trade and 
economic zones to Okinawa＇s remote islands necessitated the islanders to land “lowly” jobs in 
Okinawa's main island enjoying the benefit of base construction. In these senses the work is 
of an outstanding fiction against colonialism, while mimicking the appearance of anecdote of 
“Pocahontas” and parodying a love “suicide” story. 
